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The new wind tunnel which is used in the expeFimellt of thermal diffusion has been
designed―and constmcted,and the perfomancc has been tested.The working section
can be separated into tWO parts and the walls are detachable Such flettible feature of
this wind tunnet has been establshed for use l■Various experirnenttt Such as the effect
of end condition,near wake and far wake of a body.At the FnaXimun wind velocity
15.6“/島the de?tation of the velodties fFOm the mean valie at the measured crO鶴
證Ction is O.5%and the aFea With turbulence httndty lett than O.28%∝cupied 61%
of that of the effective cross s∝tion Of the working section. From thお xcellent
uniformity and hotnogenity of the flow field,it alight be concluded that this wind
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Fig 。 4  Velocity




Fig。 3  Working section























































































吉野章男・林  農・若 良二・林 達夫 :熱拡散実験用風洞の製作および性能
0    1∞
(o, X=400 mm














2ー00 -1∞ 0        100       200Ymm
(b〕 X=19CЮ mm
-200嘩
-200 -100        0
(b)X=1350
100 200
-200      -100        0        100       200









-200     -100      0       100
(CI X=■000 mm       Vmm
RtミJo_=o25・Pa ‖‖l o夕5‐10・le  鱒 ‐05‐‐0夕6 era
げ九11025‐Os e/.~1 0 CP・‐ ― -075-10・r.
NN 05‐0.750J.レ勿 ‐o25-05名F111_10・7.～
Fig, 6  velocity distribution in vorking section
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Fit. 11  3ouFidary layer一, disPlaceDlent~, and
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Fig. 12 Distribution of 口all static Pressure :Casc I
2000         9000         4000
of wall static pressure :Case Ⅱ
200 mm-200 mm
Fig. 13 Distribution




Fig。15 Dist?bution of static pressure on the
dttular cy?nder
































0 END PLATE 隆=0.96x104
△WALLS   Re=094x104
Fig. 17  Po口er spectrum of vortex
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1     他の原因として、円柱から放出される渦の構造の二次             参考文献
1    元性が考えられる。・S'図17(a)、(b)、(o)は円柱後流の
1    放出渦のパワ スーペクトル分布を示す。端の条件の違い   1)Bparnan,P.V。, J.Fttuid Hech., 37,577(1969)|    によって卓越周波数およびピ クー値に差が生じている。    2)Zdrovkovich,M.】., Transt ASIE,I:」.FluidsI    
ここでは、この事実を指摘するにとどめ詳細については    Engng,99,618(1977)
今後の研究で解明する。                  3)King,R.,Trans.ASIE,I:」.Fhids Engng.99,495
(1977)
7. あとがき               4)Kotansky,D.R., AIAA」,4-8,1400(1966)
5)Rooney,DoH. & Peltzer,R.D。, Trans. ASHE,I : 」.
多管式熟交換器の円管または円管群の熱伝達に関する    Fluids Engng,103,88(1981)
研究に主眼を置いて、種々の実験条件を設定できるよう   6)Tavoularis,S.&CoFSin,S.,」.Fluid Hech.,104,
に設計・製作された熱拡散実験用風洞についてこれまで    311(1981)
に実施した性能試験の結果、本風洞は種々の実験にたい   7)Alexopoulos,C.C.&Keffer,」.F ,Phys.Fluids,14,
して融通性があり、十分広範囲な実験条件を提供し得る    216(1971)
装置であるという結論に達した。主なものを列記すると   8)Ourbin,P.A.&Hunt,J.C.R。,Phys  Fluids,25,588
風洞の性能に関しては                   (1982)
(1)流速は測定部断面内で一様で,その値は15Ш/s以   9)BOulos,M.I.&Pci,D.C.T., Int.J.Heat Mass
上に達 しているので、 フイルタの経年変化や風量     Transfer 17,767(1974)
制御機構の追加等を勘案しても、計画の10m/sは   lo)ポフ,村田他訳:空気力学実験法 朝倉書店, 1969
+分保証できる。                 ■)Gorlin,S.M.&Slezinger,I.I.,:Wind Tunnels
(2)流路内の主流特性は、供試円柱設定位置で平均速    and Their lnstrunentation,Israel Progra口for
度の偏りが0.596以内で一様、乱れ強さは0。2896     scientific Translations,1966
以内で十分小さく良好である。            12)古屋'大坂,機論,40339(昭49-■),3045
風洞の構造に関しては                  13)大坂ら,機論,42359(昭51-7),2081
(1)壁面着脱自在構造を採用したことによって円柱の   14)Gerrard,J.H., 」.Fluid Mech., 25,143(1966)
自由端、壁面端、端板付属の3種類の端条件の遠   15)Gerich,D.&Eckelmann,H., J.Fluid Mech.,122,
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